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A study on Burned Gas of Constant Volume-Combustion 
(Part 2. NOx Formation with Hydrogen as the Fuel) 
Minoru， Tsukahara 
Abstract 
The author has continued a series of experiments ov巴rseveral years on som巴factorsaffecting combustion 
gas composition with the closed vessel 
It has been reported in the previous paper that the concentration of the hydrocarbon and carbonmonoxide 
which are found in the exhaust gas with propane as the fuel are affected by some factors， such as the wall 
temperature. air-fuel ratio and surface-volume ratio of the combustion chamber. 
Now by using the hydrogen which is attractive in view of the serious air pollution and. furthermore. a 
possible alternative fuel to replace depleting petroleum resources. the clarification of the growth mechanism of 
NO and N02 on combustion of hydrogen-air mixture are studied experimentally and theoretically. 
And at the same time. the author has investigat巴don the effect of the oxide density on NO concentration 
by varying oxide density in the mixture. 
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dQB-dQc = d(C. Cv' T) 
発生熱は dQ = dQB -dQc 
したがって dQ = d (C . Cv' T) 
ガスの状態式より C R . dT = P . d V+ V' dP -R T .dC 
定容燃焼であるから dV=0 (:.おいて式(2 )と式(3 )より
dQ=CujトdP
(320) 
…( 1 ) 
…(2 ) 
…( 3 ) 
…( 4 ) 
定容燃焼における燃焼ガスの研究 321 
冷却損失については dQc =αg'F'(T-Tw)'dr 
熱伝達率αgはNusseltにより αg = 0.99・P3・T3( 1 + 1.245) 
…( 5 ) 
…( 6 ) 
こもでTwは室温に等しし 7ゲス温度Tは T=P・Vo，/GR によって求められる。
したがって燃焼割合Zは，式(4)と式(5)より次式によって求めることができる。
z =14Q + JdQc 
QB 
…( 7 ) 
こ冶で QB:燃料の燃焼で生じた熱量 (Kcal)，Qc・壁面への冷却熱量 (Kcal)，G:容器内tJ、
スの重量 (kg)，P:容器内力、スの圧力 (kg/m2)，Vo， :容器の全容積 (m3)，R:容器内力、スの
定数 (Kcal!kgOK)，Cv:容器内方、スの定容比熱 (Kcal/kgOK)，F:容器内面の面積 (m2)，S 




T; = TF(i-l) + "QB " ~\t-l) C
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Ti = T; ( ~; )与L
セクションの容積は
Z; - Z(;-l、
Vi - VFfi-l) ・ l .......¥L-J. J 
l r C¥l-.lJ 1 -Z(z-l) 
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N2+0 ~ NO十 N
k-1 
kz 
Oz+ N~ NO + 0 
k-z 
1 k3 







五[立Qi=2ko〔OAt h1・kz[Nz)・[Oz)-k-1 . k-z [NO)2 
k-1 [NO) + kz [OZ) -・(17)
なお，上式における反応速度定数については，種々の値が提示されているが，こ、では，
Newha1l5)， Marteny6) ，佐野7)らによって多く採用されている Wray8)の測定値を採用した。
すなわち k1 二 7x 10zexp (-75500/ R T) (l/ mole' sec-1)， 
k-1 = 1.55 X 1010 (1/ m ole . sec-1)， kz = 1.48 X 107・T.exp (-7050/ RT) (1/ mole' sec-1)， 
k-z = 3.2 X 106 • T. exp (-39100/ RT) (l/mole. sec-1) 




































































こ冶で k4=2.4X109 exp (l046/RT)(cm3/mole-






















1 )水素燃料の燃焼における NOの生成は λ=1.05のところで最高値を示し，非常に高い濃度
になる。この際， NOの実測値と燃焼室内の温度勾配を考慮して求めた計算値とが一致すること
を確認した。
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